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Abstract 
Generally speaking， Romeo a元dJuliet by Shakespeare is regarded as a tragedy 
on“the predestined victims of a malicious Fate" as George lan Duthie says in the 
Introduction of Romeo and Juliet， one of the series of the New Shake.ゆm問 published
by Cambridge University Press. Middleton Murry also says in his Shakespeare (pp. 
186-7) that“it is only the tempest of circumstance which wrecks the life of Romeo 
and J uliet.. They are the victims not of their passion but of crass casualty; they 
are fortune's fools， not their own." I cannot assent to them: I prefer to say that 
Romeo and Juliet are sil!y lovers. Both of them are too much passionate， too much 
impatient， and moreover， too much “doting for loving" each other to accept the 
amicable and warmhearted advice by Friar Lawrence. Indeed Friar Lawrence 
gives his considerate advice to them : 
“Wisely and slow. They stumble that run fast (1， iv， 193)" or 
“These violent delights have violent ends， 
And in their triumph die， like fire and powder， 
Which， as they kiss， consume. (1， vi， 11. 9-11)" 
I rather agree with Prof. P. Mihvard who says in his book to the effect that 
every human beings has his own will， by which he goes beyond the activities of the 
stars， or Fate， or Destiny， or Fortune etc. In the case of the star-crossed lovers， 
there were so many chances that they would change the activities of the stars， or 
Fate， or Destiny， or Fortune， etc. But， according to Prof. Milward， itis by 
Romeo， not by Fortune， that the disastrous end was caused: by his own wil! he 
impatiently decided that the revenge against Tybalt was his only means. 
Then what is “his own wil!" ? Prof. Milward does not explain plainly. But if I try 
to explain the meaning of“his own will" by using Friar Lawrence's words， I assure 




Shakespeare adapted this tragedy to the mediaeval view of the Destiny on the 
surface， but the play itself shows us that he could not dissemble his susceptibility to 
the “humanity~centered" movement of Renaissance. 
序
Shakespeareの RomeoとJulietの悲劇は運命悲劇と一般に言われている。
Cambridge大学の TheNew ShakesρeareのRomeo and Julietを見ても，
Introductionのところで， Geor文eIan Duthieは
Romeo and Juliet are ‘star~crossed'. Again and again the dialogue brings out 
the theme of the malignant influence of the stars on human beings. From quite 
early in the play we have the expression of premonitions of unhappy doom. The 
lovers are the predestined victims of a malicious Fate. Fortune is against them 
The stars， or Fate， or Destiny， orFortune， orwhatever other specific name may be 
applied to the cosmic force with which we are concemed， brings the lovers together， 
gives them supreme happiness and self~fulfiIIment for a short time， and then casts 























































0， 1 am fortune's foI ! 
のfortuneであり，又，例えばJulietが死んだという知らせを Mantuaで受け
取った時，さけぶ、


































おそらく，例えば， Middleton Murryが彼の Shakesteareの中で言っている言
葉
It is only the tempest of circumstance which wreacks the life of Romeo and Juliet. 
一Theyare the victims not of their passion but of crass casualty; they are fortune's 















Why then， 0 brawling love， 0 loving fate， 
o anything， of nothing first created! 
o heavy lightness， serious vanity， 
Misshapen chaos of well-seeming forms， 
Feather of lead， bright smoke， cold fire， sick health， 
Still-waking sleep， that is not what it is! 
This love feel 1， that feel no love in this. (1， i， 11. 178-184) 
つまり，Romeoは彼の恋心が Rosalineに受け入れてもらえないがために悩んで
いるのである。 Romeoによると， Rosalineは，
She will not stay the siege of loving terms， 
N or bide th' encounter of assailing eyes， 
Nor ope her lap to saint-seducing gold. (lbid.， 11. 214-216) 
そして，あまつさえ，
She hath forsworn to love，…(lbid.， 1.225) 
であった。それで Romeoは，
…and in that vow 




Tut! 1 have 10st myself; 1 am not here ; 




. .She'lI not be hit 
With Cupid's arrow. (lbid.， 11. 210-211) 
といって嘆くことはあるものであるが，Romeoの父の Montagueが心配のあま
り，息子のことを Benvolioに語る言葉，即ち，
Many a morning hath he there been seen， 
With tears augmenting the fresh morning's dew， 
Adding to clouds more clouds with his deep sighs; 
But al so soon as the all-cheering sun 
Shou1d in the farthest East begin to draw 
The shady curtains from Aurora's bed， 
Away from 1ight stea1s home my heavy son 
And private in his chamber pens himse1f， 
Shuts up his windows， 10cks fair daylight out， 
And makes himse1f an artificia1 night. 
B1ack and portentous must this humor prove 





B1ind is his 10ve and best befits the dark. (I， i， 1.32) 
従って Romeoの心は暗闇なのである。心が暗闇であるから自分自身を見失なう
(I have lost myself.) ことになれ又，恋は盲目であるが故に，
(113) 
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He that is strucken blind cannot forget 
The precious treasure of his eyesight lost. (1， i， 1，234-235) 
ということになるのであろう。そこでどうしても理性という視力を回復し，そ
の結果，暗閣の中から Romeo自身を救い出すのには， Benvolioの言うように，
By giving liberty unto thine eyes. (Ibid.， 1.229) 
しなければならない。具体的には，







It seems she hangs upon the cheek of night 
As a rich jewel in an Ethiop's ear 
Beauty too rich for use， for earth too dεar! 
So shows a snowy dove trooping with crows 
As yonder lady o'er her fellows shows. 
The measure done， 1'1watch her place of stand 
And， touching hers， make blessed my rude hand. 
Did my heart love til now? Forswear it， sight! 
For 1 ne'er saw true beauty til this night. (1， v， 1， 46-54) 
と変ってしまうからだ。 Romeoが Benvolioに
Show me a mistress that is passing fair : 
What doth her beauty serve but as a not巴
(114) 
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Holy 5aint Francis， what a change in here ! 
Is Rosaline， whom thou didst love so dear， 
50 soon forsaken? young men's love then lies 
Not truly in their hearts， but in their eyes. (I， i， 11.65-68) 
と，吾々も思わなければならない。ところが Benvolioはそういう Romeoの恋
心というものを，すでに見抜いていたので，この芝居の 1幕2場ではっきりと，
Take thou some new infection to thy eye， 
And the rank poison of the old will die. (1， i， 11. 50-51) 
と言っているのである。否， Benvolioばかりではない。 Romeoが帰依している
僧 Lawrenceも， Romeoの恋をすでに doting (1， ii， l.82) と思っていたの







…0， she knew well 





う。別な言葉で言えば， Romeoの恋心とはひと目ぼれthecharm of looks(Act 










Alas that love， whose view is muffled stiJl， 





Within the infant rind of this weak flower 
Poinson hath residence， and medicine power; 
For this being smelt with that part cheers each part ; 
Being tasted， stays al senses with the heart 
Two such opposed kings encamp them stiJl 
In man as well as herbs--grace and rude wiJl ; 
(116) 
RomeoとJulietについて 341 
And where the worser is predominant， 
Full soon the canker death eats up that plant. (I， i， 11. 23-30) 
と言っておるので， Romeoのいう hiswillとは，神的なものに対する獣的なも
の，僧 Lawrenceの言葉で言えば， rude willのことであって，具体的には，は
げしい性欲を指すことになるであろう。従って Romeoの恋は彼の性欲が求める
恋であるとも言えるのであって， Mercutioは，はっきり，
Now will he sit under a medlar tree 
And wish his mistress were that kind of fruit 
As maids call medlars when they laugh alone. (I， i， 11.34-36) 
と言い切っているのである。そういう恋は Mercutioの言うように成就するはず
がない。





Verona brags of him 




Romeo."・Thusfrom my lips， by thine my sin is purged. 
(Kisses her.) 
Juliet. Then have my lips the sin that they have took. 
Romeo. Sin from my lips? 0 trespass sweetly urged ! 
Give my my sin again. (Kisses her.) (1， v， 11.108-111) 
かくして RomeoはJulietと唇を重ねることが出来たのであるが，唇を重ねると
いうことは肉体的接触を求める性欲の，一つのあらわれである。 avirtuous and 
(117) 
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well-governed youthである Romeoは，手をふれるだけでも holy-shrineであ







My child is yet a stranger in the world. (1， i， 1.8) 
ということなので，いわば世間知らずの，うぶな娘である。 Parisからの求婚の
ことで、， Lady Capuletカヨ，
Speak briefly， can you like of Paris'love? (1， i， 1.96) 
ときかれた時， Juldetははっきりと，
I'l look to like， iflooking like move; 
But no more deep wi!l 1 endart mine eye... (1bid.， 11. 97-98) 
と答えるだけの分別を持っている。若い年頃の恋というものは，僧 Lawrenceも
言うように，
Y oung men's love then li邸
Not truly in their hearts， but in their eyes. (I， i， 11. 67-68) 
だれでも，ひと目ぽれから始まる。だが僧 Lawrenceが Romeoをさとして











But trust me， gentleman， I'Il prove more true 
Than those that have more cunning to be strange. 
1 should have been more strange， 1 must confess， 
But that thou overheard'st， ere 1 was ware， 




Although 1 joy in thee， 
1 have no joy of this contract tonight. 
It is too rash， too unadvised， too sudden; 
Too Iike the Iightning， which doth cease to be 
Ere one can say it Iightens. Sweet， good night ! 
This bud of Iove， by summer's ripening breath， 








Do not swear at al ; 
Or if thou wilt， swear by thy gracious self， 
Which is the god of my idolatry， 
And 1'1 believe thee. (Ibid.， 11.112-115) 
と冷静さを失わない。ところが Romeoの方は rudewillによって肉体的接触を
求めているから，性欲そのものである。
Romeo. 0， wilt thou leave me so unsatisfied? 
Juliet. What satisfaction canst thou have tonight? 
そうして，そういう Romeoに対して，なだめるように，はっきりと，
If that thy bent of love be honorable， 
Thy purpose marriage， send me word tomorrow， 
By one that 1'1 procure to come to thee， 
Where and what time thou wilt perform the rite ; 
And al my fortunes at thy foot 1'1 lay 
And follow thee my lord throughout the world. (Ibid.， 11. 143-148) 
と言うのである。これは， rude willになっている時の Romeoではなく， grace 














Alas， poor Romeo， he is already dead : 
stabbed with a white wench's black eye; run through 
the ear with a Iove song; the very pin of his heart 




Without his roe， Iike a dried herring. (1bid.， 1.40) 
といい，いつもの卑袈な言葉で，
For this driv巴Iinglove is like a great 
naturaI that runs IoIIing up and down to hide his 
bauble in a hole. (1bid.， 11. 97-99) 
といって， Romeoは性欲の炎に狂っていることをのべている。
一方， Nurse はどうかというとJulietの使として， Romeotこ逢って帰るので
あるが，吉報を待ちこがれている Julietに中々話をしたがらない。それどころ
か，しびれをきらして，
Let me be satisfied， is't good or bad? (1， v， 1.37) 
とせかす Julietに，
Well， you have made a simple choice; you 
kn9w not how to choose a man. Romeo? N 0， not 
he. Though his face be better than any man's， yet 
his leg excels al men's; and for a hand and a foot， 
and a body， though they be not to be talked on， 
(121) 
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yet they are past compare. He is not the flower of 
courtesy， but， 1'1waηant him， as gentle as a lamb 





に感じ取ったのではなかったか。つまり， a fool's paradise (II，IV， 1. 174)へ
連れこもωうとしている Romeoだということを本能的に読み取ったと思うのだ。
だから，中々話したがらず，「つまらぬ撰択をした (You have made a simple 











We11， sir， my mistress is the sweetest lady. Lord， 
Lord! When ‘twas a litle prating thing--O， there is 
a nobleman in town， one Paris， that would fain lay 
knife aboard; but she， good soul， had as lief see 
a toad，. a very toad， as see him. 1 anger her sometimes， 
and te1 her that Paris is the properer man ; 
but 1'1 warrant you， when 1 say so， she looks as 






の言うように， a virtuous and well-governed youth (1， v， L 69)であるなら，









Here comes the lady. 0， so light a foot 
Will ne'er wear out the everlasting flint 
A lover may bestride the gossamers 
That idles in the wanton summer air， 
And yet not fal; so light is vanity. (1， vi， 11. 16-20) 
Julietの軽やかな足どりは，彼女の心の状態をあらわしているのであろう。Juliet
の告白によれば，
But my true love is grown to such excess 








…if love be bIind 
It best agrees with night. (II， i， 11. 9-10) 
と言う有様である。彼女にとって，夜は，





So tedious is this day 
As is the night before some festival 
To an impatient child that hath new robes 








These violent delights have violent ends 
And in their triumph die， like fire and powder， 





時間あと， Julietの場合は三時間 (thythree-hours wife III， i， 1.99)たって





れ故.Julietとの恋に生きるためには Tybaltによる Mercutio殺害の件を Prince
ofVeronaにまかせるだけの，冷静な分別が Romeoにあってしかるべきであっ
た。そういう冷静さがなく，
Away to heaven respective lenity， 









There is no world without Verona walls， 
But purgatory， torture， hel itself 
Hence banish凶 isbanished from the world， 
And world's exile is death. Then “banished" 
Is death mistermed. Calling death “banished，" 
Thou cut'st my head off with a golden ax 
And smilest upon the stroke that murders me. (II， i， 11. 17-23) 
といって泣きわめく Romeoであった。僧 Lawrenceは，




Thou fond mad man， hear me a litle speak. (Ibid.， 1.52) 
といい，それでもなお，短剣でひと思いに自分を突いて死のうとする Romeoに，
Art thou a man? Thy form cries out thou art ; 
Thy tears are womanish， thy wild acts denote 







o serpent heart， hid with a flow'ring face! (II， i， 1.73) 
といって驚き，次のように言う。
Did ever dragon keep so fair a cav巴?
Beautiful tyrant! Fiend angelical ! 
Dove-featheretl raven! Wolvish-rav巴ninglamb! 
Despised substance of divinest show ! 
Just opposite to what thou justly seem'st--
A damned saint， an honorable villain ! 
o nature， what hadst thou to do in hell 
When thou didst bower the spirit of a fiend 
In mortal paradise of such sweet flesh ? 
Was ever book containing such vile matter 
50 fairly bound? 0， that deceit should dwell 






My husband lives， that Tybalt would have slain ; 
And Tybalt's dead， that would have slain my husband. 
A11 this is comfort; wherefore weep I then? (Ibid.， 11. 105←107) 
といい，何のためにそれでは泣くのかと考えた時に，「追放」という言葉が Tybalt
の死よりもず、っと悲しいと言い，その上，
Or， ifsour woe delights in fe110wship 
And needly wi11 be ranked with other griefs， 
Why fo11owed not， when she said“Tybalt's dead，" 
Thy father， or thy mother， nay， or both，・・ (Ibid.，11. 116-119) 
と，彼女の父や母がたとえ死んだとしても， Romeoの追放の方が，それにもま
して，ず、っと悲しいことだと考えるようになる。こうして， Julietは，
1'1 to my wedding bed ; 





And a1 my fortunes at thy foot 1'1 lay 





Thy Juliet is alive， 
For whose dear sake thou wast but lately dead 
There art thou happy. Tybalt would kil thee， 
But thou slewest Tybalt. There art thou happy. 
The law， that threat'ned death， becomes thy friend 
(127) 
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And turns it to exile. There art thou happy. 
A pack of blessings light upon thy back ; 
Happiness courts thee in her best array，…・・ (II， i， 11.134-141) 
と言っているように，Romeoには全く幸運で、あることがわかるはずなのである。
従って，
0， 1 am fortune's fool ! (II， i， 1.140) 
と歎く必要は少しもないはずである。事態を冷静に考えてみれば，僧 Lawrence
が言うように，
A pack of ble活singslight upon thy back，'"一 (II，i， 1.140) 
なのである。ところが「理性を失なった獣同然の興奮 (theunreasonable fury 
of a beast) (III， ii， 1. 110) J状態にある Romeoには幸運には思えないのであ
る。そういう Romeoに対して僧 Lawrenceは，それ故，
Take heed， take heed， for such die miserable. (1bid.， 1.144) 
と忠告するのである。













And you be mine， 1'1give you to my friend ; 
And you be not， hang， beg， starve， die in the streets， 
For， by my soul， 1'1ne'er acknowledge thee， 
N or what is mine shall never do thee good. 
Trust to't. Bethink you. 1'1 not be forsworn. (II， v， 11. 192-196) 
と申し渡される。母親にも取りなしを求めて，
Delay this marriage for a month， a week ; 
Or if you do not， make the bridal bed 
In that dim monument where Tybalt lies. (Ibid.， 11. 200-202) 
と言うのであるが，
Talk not to me， for 1'1 not speak a word. 
Do as thou wilt， for 1 have done with thee. (Ibid.， 11. 203-204) 
と相手にされない。そこでnurseに助けを求めるが，Romeoをあきらめて， Paris 
と結婚するようにと次のように言う。
Romeo's a dishclout to him. An eagle， madam， 
Hath not so green， so quick， so fair an eye 
As Paris hath. Beshrew my very heart， 
1 think you are happy in this second match， 
For it excels your first ;…… (Ibid.， 11. 220-224) 
これは nurseの本心であろう。 Julietが，
Speak'st thou from thy heart? (Ibid.， 1.227) 
と尋ねたのに対し，


















ないのなら， I make the bridal bed in that dim rhonument where Tybalt lies.J 
という Julietの言葉がそれである。しかし母親の LadyCapuletは，怒り心頭に
達している夫の Capuletに，
You are too hot. (II， v， 1.175) 
と言いながらも，自分自身も toohotになっていたし，又自分自身も，
















のいる Mantuaへ逃してやれないのかということである。 Julietがpasthope， 
past care， past help !といって助けを求めて来た時，すぐさま， Julietを変相さ
せるとか何とかして，Romeoのいる Mantuaへ逃がしてそれから後のことを考
えるべきであったと思うのだが，これも又，現代的すぎるのであろうか。
一方 Mantuaに追放されてきている Romeoは，Mantuaに来た翌日 Balthasar
から Julietの死をきかされて，
Then 1 defy you， stars! 
Thou knowest my lodging. Get me ink and paper 
And hire post horses. 1 wil hence tonight. (V， i， 11. 24-26) 
というのであるが，このところの
Then 1 defy you， stars! 
のstarsは何であろうか。最初の序文のところで引用した GeorgeIan Duthieの
Introductionの中にある言葉，即ち，










thee in her best array. (II， ii， 1.141) J とさとされて， Romeoはおそらく納
得して Mantuaに来たはずである。ところが Julietが死んだ、と聞いたとたん，
僧 Lawrenceの説諭も吹きとんでしまって，「何が幸運だ，何が仕合せだ，そん
なものくそくらえ /Jといった気持が Then，1 defy you， stars!の言葉であろ
うと思う。(僧 Lawrenceの数えあげた仕合せを starsと複数にしたのであろう。)
だから Balthasarは心配して，
I do beseech you， sir， have patience. 
Y our looks are pale and wild and do import 
Some misadventure. (V， i， 11. 27-29) 
と言わざるを得なかったのである。Balthasarの言うように patienceを持って，
僧 Lawrenceからの連絡を待つべきであった。それなのに Romeoは，
Wel!， Juliet， I will lie with thee tonight. (lbid.， 1.34) 
といって，死ぬことを考え，その手段を思考する。そううして僧 Lawrenceか
らの連絡も待たずに，
o mischief， thou art swift 
To enter in the thoughts of desperate men! (lbid.， 11. 35-36) 
といって，自分自身を adesperate manに仕立ててしまった Romeoは毒薬を
買い求める。
Let me have 
A dram of poison， such soon-speeding gear 
As will disperse itself through al! the veins 
That the life-weary taker may fal! dead， 
And that the trunk may be discharged of breath 
As violently as hasty powder fired 












But 1 wil write again to Mantua， 
And keep her at my cel ti1l Romeo come--(V， i， 11. 27-28) 
と言っていることではあるし，やはり Romeoに僧 Lawrenceからの連絡を待つ
だけの patienceの心があったら，RomeoとJulietの悲劇は防げたかも知れない。
兎に角， patienceの心がなく， hasty powderに火がついた如く死にむかつて





A greater power than we can contradict 




There are more things in heaven and earth， Horatio， 



















Thou desperate pilot， now at once run on 












In man as weIl as herbs--grace and rude will ; 
And where the worser is predominant， 
























1 fear， too early; for my mind misgives 
(135) 
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Some consequence， yet hanging in the stars， 
Shall bitterly begin his fearful date 
With this night's revels， and expire the term 
Of a despised life closed in my breast， 
By some vile forfeit of untimely death. 
But he that hath the steerage of my course 








道をえらばずにこの件の処置を Princeof Veronaである Escalusにまかせるだ
けの冷静な分別があったら，悲劇的結末への道に入りこまずにすんだであろう。









grace willでもって行動すべきであった。Capulet家の Ballにのりこむ時 Romeo
は，
But he that hath the steerage of my course 
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